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  SH－582 was used in twenty outpatients of benign prostatic hypertrophy． The total doses
ad血nistered were more than 3，000 mg， Residual feeling was relieved in all cases． Several
examinations such as digital palpation， residual urine volurne， urofiometry and urethrography，
were also studied． The result of these丘ndi且gs showed considerable i皿provement． No side
effect was observed in any cases．

























   Table 1． Clinical results of SH－582．
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 DosE一一一・200 mg oR soo ng， oNcE A wEEK
     INTRAMUSCVLAR INJECTION











































   Fig． 2
UROFLOMETR工C  EXAMINAT工ON

















































む  す  び
 1．前回にひき続き前立腺肥大症患者20例に対し，
17α一hydroxy－19－nor－progesterone caproateを総投
与量3，000 mg以上投与し，臨床的に自他覚症状を検
討した結果自覚症状ならびに他覚症状の改善がみられ
た．
 2．問題となる副作用はみられなかった，
 3．観血的治療を施行できない前立腺肥大症患者に
対して本剤はすぐれた薬剤であると考えられる．
 4，投与法は経験的に投与期間を延長するよりむし
ろ1回投与量を増したほうがより効果的であると思わ
れ，このことは前回の基礎的小実験よりもうらづけら
れる．
 終りに本剤の提供をうけた日本シェーリング社に感謝す
る．なお本論文の要旨は1970年7月11日東京でおこなわれた
第2回SH－582シンポジウムにおいて発表した．
